






















Typological Approaches toward the Concept of Depression by Using a 
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Faculty of Education, Yamaguchi University）
Despite the evidence―based development of DSM―Ⅳ―TR and ICD―10, the validity of Major 
Depression classification has not been well―established. The goal of the present study is to 
reexamine typological approaches toward the concept of depression. The sample consisted of 106 
undergraduates（75 men and 31 women）and 30 depressed people（12 men and 18 women）. The 
participants completed the Japanese version of the Beck Depression Inventory second edition
（BDI―II）. We then made a bootstrap sample based on responses of the participant’s BDI―II and 
conducted a latent class analysis. The results using the latent structure model suggest that:（1）the 
latent structure of depression is categorical and can be divided into nine latent classes;（2）that by 
evaluating the total score of BDI―II and how the subscale scores are disclosed, “new depression” and 
“neurotic depression” can be categorized as a depressed condition. By examining these results, it is 
confirmed that the grouping of major depression in diagnosis on the basis of DSM is heterogeneous.





























































協力者　大学生 106 名（男性 75 名，女性 31
名，平均年齢 19.0 歳）及び，精神科医によって
うつ病及びうつ状態にあると判断された患者 30
名（男性 12 名，女性 18 名，平均年齢 30.1 歳）。
大学生については，講義の最後に担当講師の
許可を得て質問紙調査への協力を求め，質問紙




















































気分」; F（1, 573）= 3.92, p < .05, 「興味・喜びの











class1，class2，class 3，class 4，class 5，

























class1 class2 class3 class4 class5 class6 class7 class8 class9
BDI―II 合計得点 9.60 12.35 18.65 6.61 16.42 26.00 22.67 4.34 38.77
Table3　各クラスの下位尺度得点の平均点と標準偏差
class1 class2 class3 class4 class5 class6 class7 class8 class9 多重比較（Bonferroni）
1 易疲労性 0.56（0.31） 0.28（0.25） 0.89（0.58） 0.00（0.00） 0.36（0.33） 2.06（0.35） 1.08（0.46） 0.00（0.00） 2.02（0.94） ―
2 自己嫌悪・自殺念慮 0.46（0.29） 1.09（0.37） 1.04（0.36） 0.16（0.11） 0.87（0.44） 1.19（0.22） 1.40（0.23） 0.30（0.31） 2.05（0.82） ―
3 興味・喜びの減退 0.00（0.00） 0.30（0.25） 0.91（0.47） 0.50（0.37） 0.95（0.61） 0.26（0.26） 1.70（0.56） 0.00（0.00） 2.39（0.69） 9>7>6>2>3>5,1>8,4
4 活力・集中力減退 0.51（0.17） 0.58（0.29） 0.98（0.57） 0.65（0.23） 1.30（0.32） 1.49（0.19） 1.18（0.55） 0.13（0.15） 2.33（0.61） ―
5 抑うつ気分 0.64（0.45） 0.47（0.28） 1.03（0.47） 0.32（0.21） 0.65（0.30） 1.37（0.22） 0.98（0.46） 0.38（0.25） 2.07（0.42） 9>6>3,7>5,1,2,8,4
Table1　潜在クラス分析におけるモデル名
model name type volume, shape, orientation
EII spherical equal volume
VII spherical unequal volume
EEI diagonal equal volume and shape
VEI diagonal varying volume, equal shape
EVI diagonal equal volume, varying shape
VVI diagonal varying volume and shape
EEE ellipsoidal equal volume, shape, and orientation
EEV ellipsoidal equal volume and equal shape
VEV ellipsoidal equal shape
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